











 1. Introduction: Shakespeareのテクストと辞書の引き方について
 2. Macbeth 1幕 1場、1幕 2場
 3. 1幕 2場
 4. 1幕 3場 l. 1–69
 5. 1幕 3場 l. 70–142
 6. 1幕 3場 l. 143–155、1幕 4場解説
 7. 1幕 4場
 8. 1幕 5場
 9. 1幕 6場
 10. 1幕 7場
 11. 2幕 1場
 12. 2幕 2場
 13. 文法事項の確認







Th e Riverside Shakespeare. Ed. G. Blakemore Evans. 2nd ed. Boston: Houghton, 
1997.












 1. Macbeth 3幕 1場、3幕 2場 3幕 3場解説
 2. 3幕 4場 l. 1–71
 3. 3幕 4場 l. 72–143
 4. 3幕 5場、3幕 6場
 5. 4幕 1場 l. 1–47
 6. 4幕 1場 l. 48–111
 7. 4幕 1場 l. 112–156
 8. 4幕 2場、4幕 3場解説
 9. 5幕 1場
 10. 5幕 2場、5幕 3場
 11. 5幕 4場～5幕 7場
 12. 5幕 8場、5幕 9場
 13. 文法事項の確認







Th e Riverside Shakespeare. Ed. G. Blakemore Evans. 2nd ed. Boston: Houghton, 
1997.
Sinﬁ eld, Alan, ed. Macbeth. New Casebooks. London: Macmillan, 1994.
【その他（受験生への要望など）】
Oxford English Dictionaryを使いこなされるようにしていただきたい。

















第 2回 Introduction （ix～xvi）
第 3回 Introduction （xvii～xxiv）
第 4回 Introduction （xxv～xxxiv）
第 5回 Femininity and feminism （1～10）
第 6回 Femininity and feminism （10～20）
第 7回 Femininity and feminism （21～30）
第 8回 Femininity and feminism （31～40）
第 9回 Femininity and feminism （41～55）
第 10回 Masculinities （56～65）
第 11回 Masculinities （66～75）
第 12回 Masculinities （76～85）
第 13回 Extracts from Virignia Woolf, Elane Showalter, Mary Jacobs
第 14回 Extracts from Shoshana Felman, Janet Todd, Sandra M. Gilbert and 
Susan Gubar




David Glover and Cora Kaplan: Genders （Routledge）.






















第 2回 Queering the pitch （86～96）
第 3回 Queering the pitch （97～107）
第 4回 Queering the pitch （107～115）
第 5回 Queering the pitch （116～120）
第 6回 Readers and spectators （121～128）
第 7回 Readers and spectatprs （129～137）
第 8回 Readers and spectators （138～147）
第 9回 Readers and spectatprs （148～156）
第 10回 Conclusion （157～160）
第 11回 Extracts from Ellen Mores, Cora Kaplan, Rosalind Coward
第 12回 Extracts from Janice A. Radway, Alson Light
第 13回 Extracts from Annet Kolondny, Mary Poovey
第 14回 Extracts from Julia Kristeva, Jonathan Culler, Luce Irigaray




David Glover and Cora Kaplan: Genders （Routledge）.






現代英米文学演習–1 前期 2単位 上岡　伸雄
【授業の概要】
現代アメリカのポストモダン作家の中でも特に難解とされる Robert Cooverの









 2. Pinnochio in Venice, 1章
 3. Pinnochio in Venice, 2章
 4. Pinnochio in Venice, 3章
 5. Pinnochio in Venice, 4章
 6. Pinnochio in Venice, 5章
 7. Pinnochio in Venice, 6章
 8. Pinnochio in Venice, 7章
 9. Pinnochio in Venice, 8章
 10. Pinnochio in Venice, 9章
 11. Pinnochio in Venice, 10章
 12. Pinnochio in Venice, 11章
 13. Pinnochio in Venice, 12章
 14. Pinnochio in Venice, 13章










現代英米文学演習–2 後期 2単位 上岡　伸雄
【授業の概要】
前期に続いて、Robert Cooverの Pinocchio in Veniceを精読する。この小説は、








 2. Pinnochio in Venice, 15章
 3. Pinnochio in Venice, 16章
 4. Pinnochio in Venice, 17章
 5. Pinnochio in Venice, 18章
 6. Pinnochio in Venice, 19章
 7. Pinnochio in Venice, 20章
 8. Pinnochio in Venice, 21章
 9. Pinnochio in Venice, 22章
 10. Pinnochio in Venice, 23章
 11. Pinnochio in Venice, 24章
 12. Pinnochio in Venice, 25章
 13. Pinnochio in Venice, 26章
 14. Pinnochio in Venice, 27章










米文学演習–1 前期 2単位 大場　昌子
【授業の概要】













 4. Anzia Yezierskaの生涯
 5. Bread Giver―ユダヤ社会と父権
 6. Bread Givers―ニューヨークのユダヤ人居住地区
 7. Bread Givers―20世紀初頭のアメリカ社会と女性
 8. Bread Givers―ユダヤ文化
 9. Bread Givers―移民とアメリカ化
 10. Bread Givers―移民と労働
 11. Bread Givers―作品の構成
 12. Yezierskaについての批評
 13. Discussion











米文学演習–2 後期 2単位 大場　昌子
【授業の概要】













 4. Th e Fixer―作品の構成
 5. Th e Fixer―内容理解
 6. Th e Fixer―フィクションとノンフィクション
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 7. Th e Fixer―ユダヤ人と信仰
 8. Th e Fixer―ユダヤ人の歴史観
 9. Th e Fixer―ホロコースト文学
 10. Th e Fixer―作品の人物造形
 11. Th e Fixerの先行研究を読む
 12. Malamudについての批評
 13. Discussion















































第 9回 N型方言（1）　鹿児島県頴娃方言の 2型アクセント（名詞）
第 10回 N型方言（2）　鹿児島県頴娃方言の 2型アクセント（形容詞、動詞）
第 11回 N型方言（3）　島根県隠岐島方言の 3型アクセント（名詞）








































第 11回 琉球のアクセント　（沖永良部島の 3型アクセント）
第 12回 琉球のアクセント　（喜界島の 2型アクセント）
第 13回 琉球のアクセント　（多良間島の 3型アクセント）






















Week 1 Linguistic Anthropology　Chap. 1　pp. 1–12
Week 2 Linguistic Anthropology　Chap. 1　pp. 13–22
Week 3 Linguistic Anthropology　Chap. 2　pp. 23–33
Week 4 Linguistic Anthropology　Chap. 2　pp. 33–43
Week 5 Linguistic Anthropology　Chap. 2　pp. 43–50
Week 6 Linguistic Anthropology　Chap. 3　pp. 51–60
Week 7 Linguistic Anthropology　Chap. 3　pp. 60–69
Week 8 Linguistic Anthropology　Chap. 3　pp. 69–83
Week 9 Linguistic Anthropology　Chap. 4　pp. 84–95
Week 10 Linguistic Anthropology　Chap. 4　pp. 95–103
Week 11 Linguistic Anthropology　Chap. 4　pp. 103–112
Week 12 Linguistic Anthropology　Chap. 4　pp. 113–121
Week 13 Linguistic Anthropology　Chap. 5　pp. 122–134
Week 14 Linguistic Anthropology　Chap. 5　pp. 134–150




Duranti, Alessandro. 2003. Linguistic Anthropology. Cambridge University Press.
【参考書（参考資料等）】
なし。










Week 1 Linguistic Anthropology　Chap. 6　pp. 162–174
Week 2 Linguistic Anthropology　Chap. 6　pp. 174–187
Week 3 Linguistic Anthropology　Chap. 6　pp. 188–201
Week 4 Linguistic Anthropology　Chap. 6　pp. 201–213
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Week 5 Linguistic Anthropology　Chap. 7　pp. 214–226
Week 6 Linguistic Anthropology　Chap. 7　pp. 226–236
Week 7 Linguistic Anthropology　Chap. 7　pp. 236–244
Week 8 Linguistic Anthropology　Chap. 8　pp. 245–255
Week 9 Linguistic Anthropology　Chap. 8　pp. 256–267
Week 10 Linguistic Anthropology　Chap. 8　pp. 267–279
Week 11 Linguistic Anthropology　Chap. 9　pp. 280–290
Week 12 Linguistic Anthropology　Chap. 9　pp. 290–300
Week 13 Linguistic Anthropology　Chap. 9　pp. 301–310
Week 14 Linguistic Anthropology　Chap. 9　pp. 311–321




Duranti, Alessandro. 2003. Linguistic Anthropology. Cambridge University Press.
【参考書（参考資料等）】
なし。































Naylor, Gillian. Th e Arts and Crafts Movement: A Study of Its Sources, Ideals and In-


































 5. ギルドと産業 ①－陶芸、家具。













Naylor, Gillian. Th e Arts and Crafts Movement: A Study of Its Sources, Ideals and In-





































































































Th e purpose of this course is to help students develop their academic writing skills 
prior to submission of their thesis for the postgraduate degrees. Advice is oﬀ ered on 
planning, writing and formatting the thesis, with students making individual ap-
pointments as required.
【授業の到達目標及びテーマ】




 2. Selecting a Topic
 3. Plagiarism and Academic Integrity
 4. Conducting Research: Library Research Sources
 5. Conducting Research: Web Sources
 6. Evaluating Sources: Authority
 7. Evaluating Sources: Accuracy and Veriﬁ ability
 8. Evaluating Sources: Currency
 9. Taking Notes
 10. Outlining: Working Outline
 11. Outlining: Th esis Statement
 12. Outlining: Outline （Temporary）
 13. Outlining: Summing Up
 14. Plan and Abstract
 15. Comments
【成績評価の方法】
Students are required to submit a plan and abstract by the end of the ﬁ rst semes-
ter, a title by the beginning of November, and at least 7,500 words （or thirty pages） 
of the complete thesis by the third Friday in January. Candidates for the higher doc-
toral degrees should submit at least thirty pages by the beginning of February.
【使用テキスト】
Handouts are provided as necessary.
【参考書（参考資料等）】
MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th ed. New York: MLA, 2009.
【その他（受験生への要望など）】
Postgraduates have more freedom to plan their research and studies in their own 
way than do undergraduates, but with freedom comes responsibility and anxiety that 
one is doing the right thing. Please feel free to contact me at any time during the 




Th e purpose of this course is to help students develop their academic writing skills 
prior to submission of their thesis for the postgraduate degrees. Advice is oﬀ ered on 
planning, writing and formatting the thesis, with students making individual ap-
pointments as required.
【授業の到達目標及びテーマ】




 2. Th e Mechanics of Writing
 3. Th e Format of the Research Paper
 4. Final Outline
 5. Documentation: Preparing the List of Works Cited
 6. Documentation: Citing Sources in the Text
 7. Th e First Draft
 8. Comments on the First Draft
 9. Improving Coherence
 10. Improving Fluency
 11. Rearranging Phrases, Clauses, Sentences, or Paragraphs
 12. Mechanical Kinds of Revision
 13. Th e Final Draft
 14. Comments on the Final Draft
 15. Summing Up
【成績評価の方法】
Students are required to submit a plan and abstract by the end of the ﬁ rst semes-
ter, a title by the beginning of November, and at least 7,500 words （or thirty pages） 
of the complete thesis by the third Friday in January. Candidates for the higher doc-
toral degrees should submit at least thirty pages by the beginning of February.
【使用テキスト】
Handouts are provided as necessary.
【参考書（参考資料等）】
MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th ed. New York: MLA, 2009.
【その他（受験生への要望など）】
Postgraduates have more freedom to plan their research and studies in their own 
way than do undergraduates, but with freedom comes responsibility and anxiety that 
one is doing the right thing. Please feel free to contact me at any time during the 




Th is course focuses on writing the M.A. and Ph.D. thesis.
【授業の到達目標及びテーマ】
Students will meet regularly with the instructor to consult on their thesis.
【授業計画】
Week 1 Review of critical sources.
Week 2 Review of outlines.
Week 3 Critique & revision of outlines.
Week 4 Critique: Introduction
Week 5 Presentation of Revised Introduction
Week 6 Critique: Chapter 1
Week 7 Presentation of Chapter 1
Week 8 Critique: Chapter 2
Week 9 Presentation of Chapter 2
Week 10 Critique: Chapter 3
Week 11 Presentation of Chapter 3
Week 12 Critique: Conclusion
Week 13 Presentation of Conclusion
Week 14 Critique: Works Cited.
Week 15 Final critique.
【成績評価の方法】
















 2. Iason et Argonautae
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 3. Amor Iasonis
 4. Labores Iasonis
 5. Facta Magica Medeae
 6. Facta Mala Medeae
 7. Th eseus Troezene
 8. Th eseus Athenis
 9. Th eseus Cretae （Part 1）
 10. Th eseus Cretae （Part 2）
 11. 接続法のまとめ
 12. Th eseus Rex （Part 1）
 13. Th eseus Rex （Part 2）





Goldman, Norma, and Jacob E. Nyenhuis. Latin via Ovid: A First Course. 2nd ed. 


















 2. Bellum Troianum: Sacriﬁ cium Iphigeniae
 3. ヘクサメトルスの詩形について
 4. Bellum Troianum: Mors Cygni
 5. Bellum Troianum: Aiax et Ulixes
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 11. ラテン語に見られる中動相（middle voice）の用法について
 12. Ceyx et Alcyone
 13. Sibylla Cumaea





Goldman, Norma, and Jacob E. Nyenhuis. Latin via Ovid: A First Course. 2nd ed. 














 2. New Womanの概説を読む。 （p. 1–5）
 3. 同上 （p. 6–10）
 4. 同上 （p. 11–15）
 5. 同上 （p. 16–20）
 6. Olive Schreiner, “Th e Dreams in a Desert”
 7. “Life’s Gift”
 8. “Th e Buddhist Priest’s Wife”
 9. Woman and Labourの抜粋―前半
 10. 同上 抜粋―後半
 11. Sarah Grand,“Th e New Aspect of New Woman”
 12. “Th e Man of the Moment”
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 2. Mona Caird, “Th e Morarity of Marriage” ―前半
 3. 同上 ―後半
 4. George Egerton “Th e Cross Line” ―前半
 5. 同上 ―後半
 6. Vernon Lee, “Lady Tal”
 7. Victoria Cross, “Th eodora:A Fragment”
 8. Ada Leverson, “Suggestion”
 9. Charlotte Mew, “A White Nifgt”
 10. Charlotte PerkinsGilman, “Th e Yellow Paper” ―3分の 1
 11. 同上 ―3分の 2
 12. 同上 ―3分の 3
 13. 時代背景























 2. Davis & Schleifer,“General Introduction”
 3. Part 1: What is Literary Studies?
 4. Eliot, Frye
 5. West, Graﬀ , Viswanathan
 6. Part 2: What is Literary Th eory?
 7. De Man, Miller
 8. bell hooks, Ahmad, Said
 9. Part 3: Rhetoric and Reader Response
 10. Fish, Schweickart
 11. Johnson, Moulthrop
 12. Part 4: Structuralism and Semiotics
 13. Saussure, Barthes






Robert Con Davis & Ronald Schleifer, eds, Literary Criticism: Literary and Cultur-

















 1. Part 5: Deconstruction and Poststructuralism
 2. Culler, Derrida
 3. Foucault, Belsey
 4. Part 6: Psychology and Psychoanalysis
 5. Lacan, Felman
 6. Zizek, Mulvey
 7. Part 7: Historical Criticism
 8. Bakhtin, Williams
 9. Greenblatt, Armstrong
 10. Part 8: Feminism and Gender Studies
 11. Fuss, Kaplan
 12. Butler, Warner
 13. Part 9: Cultural Studies






Robert Con Davis & Ronald Schleifer, eds, Literary Criticism: Literary and Cultur-



































 12. 現代英語への応用？ マスメディアとコマーシャリズムの造語力











































































は、Bassnett, Susan. Ed. Studying British Cultures. 2nd ed. London and NY: Rout-











 2. Introduction （1） pp. xiii–xvii
 3. Introduction （2） pp. xvii–xxiv
 4. Introduction （3） pp. xxiv–xxvii
 5. Facts and Meanings in British Cultural Studies （1） pp. 20–23
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 6. Facts and Meanings in British Cultural Studies （2） pp. 24–30
 7. Facts and Meanings in British Cultural Studies （3） pp. 31–40
 8. Cultural Studies and Foreign Language Teaching （1） pp. 56–60
 9. Cultural Studies and Foreign Language Teaching （2） pp. 60–65
 10. Cultural Studies and Foreign Language Teaching （3） pp.65–67
 11. ミニ発表（1）Introduction の内容との関連で
 12. ミニ発表（2）Facts and Meanings の内容との関連で






















は、Bassnett, Susan. Ed. Studying British Cultures. 2nd ed. London and NY: Rout-












 2. British Studies: an educational perspective （1） pp.41–44
 3. British Studies: an educational perspective （2） pp.44–48
 4. British Studies: an educational perspective （3） pp.48–55
 5. Fictional Maps of Britain （1） pp.68–73
 6. Fictional Maps of Britain （2） pp.73–78
 7. Fictional Maps of Britain （3） pp.78–83
 8. But What is Cultural Studies? （1） pp.3–7
 9. But What is Cultural Studies? （2） pp.7–12
 10. But What is Cultural Studies? （3） pp.12–19
 11. ミニ発表（1） Educational perspective の内容との関連で
 12. ミニ発表（2） Fictional Maps の内容との関連で
 13. ミニ発表（3） Cultural Studies の内容との関連で
























 2. Interpretation of American History “Introduciton”（前半）
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 3. “Introduction” （後半）
 4. Th e Puritans
 5. American Indians
 6. Th e American Revolution （前半）
 7. Th e American Revolution （後半）
 8. Slave Culture
 9. Reconstruction
 10. American Imperialism （前半）
 11. American Imperialism （後半）
 12. Th e New Immigration
 13. Th e Civil Rights Movement





Francis G. Couvares, Martha Saxton, Gerald N. Grob, and George Athan Billias, 























 2. Americanism “Introduction”
 3. Whose America?: “See Your Declaration Americans!!!”
 4. ―: “True Americanis”
 5. ―: “In the Shadow of Vietnam”
 6. ―: “Th e American Century of Henry R. Luce”
 7. Americanism in the World:Introduction
 8. ―: “Suﬀ ering Sisters
 9. ―: “Americanism against American Empire”
 10. ―: “Suﬀ ering Sisters?”
 11. American Slavery American Freedom “Introduction”
 12. Th e Promised Land
 13. Th e Volatile Society





Michael Kazin and Joseph A McCartin, eds., Americanism: New Perspectives on the 
History of an Ideal （Chapell Hill: the University of North Carolina Press, 2006）.
Edmund S. Morgan, American Slavery American Freedom: Th e Ordeal of Colonial 




























第 6回 Christina Rossetti の生涯
第 7回 Christina Rossetti の作品 ①（Goblin Market and Other Poems）
第 8回 Christina Rossetti の作品 ②（Th e Prince’s Progress and Other Poems）
第 9回 修了論文のテーマについて検討
第 10回 修了論文の梗概（summary） 提出
第 11回 先行研究に関する発表 ①（同時代）
第 12回 先行研究に関する発表 ②（20世紀）






Th e Complete Poems of Christina Rossetti. Ed. R. W. Crump （Louisiana State UP）
Th e Complete Poems of Christina Rossetti. Ed. R. W. Crump （Penguin Classics）
【参考書（参考資料等）】
面接の際、適宜紹介する。













第 5回 Chapter 1執筆
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第 6回 Chapter 1提出
第 7回 Chapter 1について議論／修正
第 8回 Chapter 2執筆
第 9回 Chapter 2提出
第 10回 Chapter 2について議論／修正
第 11回 Chapter 3執筆
第 12回 Chapter 3について議論／修正
第 13回 Conclusion提出





Th e Poems of Christina Rossetti. Ed. R. W. Crump （Louisiana State UP）









































 1. Introduction: 研究テーマ
 2. 20世紀アメリカ文学におけるユダヤ系作家
 3. ユダヤ系男性作家―Saul Bellow、長編
 4. ユダヤ系男性作家―Saul Bellow、短編
 5. ユダヤ系男性作家―Bernard Malamud、長編
 6. ユダヤ系男性作家―Bernard Malamud、短編
 7. Discussion
 8. ユダヤ系男性作家―Philip Roth、長編（1980年代まで）
 9. ユダヤ系男性作家―Philip Roth、長編（1990年以降）
 10. ユダヤ系男性作家―Philip Roth、短編
 11. ユダヤ系男性作家―Issac B. Singer、長編
 12. ユダヤ系男性作家―Issac B. Singer、短編













































 1. Introduction: 研究テーマの確認
 2. 20世紀アメリカ文学における女性作家
 3. ユダヤ系女性作家―Anzia Yezierska、長編
 4. ユダヤ系女性作家―Anzia Yezierska、批評
 5. ユダヤ系女性作家―Mary Antin、長編
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 6.  ユダヤ系女性作家―Mary Antin、批評
 7. Discussion
 8. ユダヤ系女性作家―Tillie Lerner Olsen、短編
 9. ユダヤ系女性作家―Tillie Lerner Olsen、批評
 10. ユダヤ系女性作家―Grace Paley、短編
 11. ユダヤ系女性作家―Grace Paley、評価















 2. Saul Bellow, Th e Adventures of Augie Marchの内容
 3. Saul Bellow, Th e Adventures of Augie Marchにおける語り
 4. Saul Bellow, Th e Adventures of Augie Marchの主な先行研究を読む（1）
  Gerhard P. Bach ed., Th e Critical Response to Saul Bellow, Greenwood, 1995.
 5. Saul Bellow, Th e Adventures of Augie Marchの主な先行研究を読む（2）
  最新の論文から選んで読む。
 6.  Discussion
 7. Review
 8. これまでの研究をもとにテーマを設定し、Presentation
 9. Cynthia Ozick, Th e Messiah of Stockholmの内容
 10. Cynthia Ozick, Th e Messiah of Stockholmの問題点
 11. Ozick の他の作品の概観―Th e Shawl








Saul Bellow, Th e Adventures of Augie March.











 1. Saul Bellow, Lettersの意義
 2. Saul Bellow, Letters―1950年代まで
 3. Saul Bellow, Letters―1960年代
 4. Saul Bellow, Letters―1970年代




 9. Cynthia Ozick, Th e Puttermesser Papers: A Novel―内容
 10. Cynthia Ozick, Th e Puttermesser Papers: A Novel―作品構成
 11. Cynthia Ozick, Th e Puttermesser Papers: A Novel―ゴーレム
 12. Cynthia Ozick, Th e Puttermesser Papers: A Novel―フェミニズム

























Week 1 04/09 Ethnopragmatics: Zhengdao （1） pp. 127–148
Week 2 04/16 Ethnopragmatics: Zhengdao （2） pp. 148–170
Week 3 04/23 Ethnopragmatics: Hasada （1） pp. 171–184
Week 4 04/30 Ethnopragmatics: Hasada （2） pp. 184–198
Week 5 05/07 Ethnopragmatics: Ameka （1） pp. 231–248
Week 6 05/14 Ethnopragmatics: Ameka （2） pp. 248–266
Week 7 05/21 Discourse analysis: Martin
Week 8 05/28 Discourse analysis: Schiﬀ rin
Week 9 06/04 Discourse analysis: Norrick
Week 10 06/11 Discourse analysis: Blakemore
Week 11 06/18 Discourse analysis: Ward and Birner
Week 12 06/25 Discourse analysis: Myhill
Week 13 07/02 Discourse analysis: Biber and Conrad
Week 14 07/09 Discourse analysis: Lakoﬀ 




Schiﬀ rin, Deborah, Deborah Tannen, and Heidi E. Hamilton （eds.）. 2004. Th e 
handbook of discourse analysis. Malden, U.S.A: Blackwell.
【参考書（参考資料等）】
なし。




























Week 1 Discourse analysis: Schegloﬀ 
Week 2 Discourse analysis: Heller
Week 3 Discourse analysis: Polanyi
Week 4 Discourse analysis: DuBois and Sankoﬀ 
Week 5 Discourse analysis: Edwards
Week 6 Discourse analysis: Adger
Week 7 Discourse analysis: Scollon and Scollon
Week 8 Discourse analysis: Kendall and Tannen
Week 9 Discourse analysis: Hamilton
Week 10 Discourse analysis: Cook-Gumperz and Kyratzis
Week 11 Discourse analysis: Johnstone
Week 12 Discourse analysis: Chafe
Week 13 Discourse analysis: Olshtain and Celce-Murcia
Week 14 Discourse analysis: Tracy





Schiﬀ rin, Deborah, Deborah Tannen, and Heidi E. Hamilton （eds.）. 2004. Th e 
handbook of discourse analysis. Malden, U.S.A: Blackwell.
【参考書（参考資料等）】
なし。























 2. thesis statementの提出・議論。
 3. bibliographyの提出・議論。
 4. Critical Reviewの提出・議論。
 5. Critical Review改訂版の提出・議論。
 6. Outlineの提出・議論。
 7. Body 1の提出・議論。
 8. Body 1改訂版の提出・議論。
 9. Body 2の提出・議論。
日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻　239
 10. Body 2改訂版の提出・議論。
 11. Body 3の提出・議論。





















 2. thesis statementの提出・議論。
 3. bibliographyの提出・議論。
 4. Critical Reviewの提出・議論。
 5. Critical Review改訂版の提出・議論。
 6. Outlineの提出・議論。
 7. Body 1の提出・議論。
 8. Body 1改訂版の提出・議論。
 9. Body 2の提出・議論。
 10. Body 2改訂版の提出・議論。
 11. Body 3の提出・議論。











































































































花角　聡美 Ecology of John Ruskin: A Reading of “Th e Storm – Cloud of the 
Nineteenth Century”
平成 22年度　島田賞受賞論文
濱 口 　舞 Th e Inﬂ uence of the Victorian Society on Women: a Consideration 
of the Angel and the Monster in Jane Eyre
平成 23年度　修士論文題目
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ican English and Japanese Interactions
春日　友里 Away from Fables: Samuel’s Own Tragedy in Free Fall
小林かおり How Do Listeners Participate in Conversation?: A Study of Back-
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瀬口　侑加 Cultural Continuity in Britain, from the 1980s to the 1990s
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山 原　 彩 William Hesketh Lever’s Ideal and Ideas in the Making of Port Sun-
light
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牛山　通子 Th e Elements of Natural History in Christina Rossetti’s Work
川副　理美 Fluidity and Consistency of Speaker’s Viewpoints in Japanese and 
English Narratives
工藤　貴恵 A Comparative Study of Topic Shifts in English, Japanese, and Ko-
rean Conversation
鈴木　佳那 Discovery of Otherness in Saul Bellow’s Humboldt’s Gift
